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محاربة السرقات العلمية مدخالً لتحقيق جودة البحث التربوي العربي
في عصر المعلوماتية.
ورقة عمل مقدمة لمؤتمر التعليم في الوطن العربي"نحو نظام تعليمي متميز"

الملخص

أ.د .مجال علي الدهشان*

هدفت الورقة الحالية إلى تسليط الضوء على ظاهرة السرقات العلمية ,فقدمت تعريفا
لمفهوم السرقات العلمية ,ويبنت أبرز صورها ومظاهرها في عصر المعلوماتية ,كما كشفت عن أهم
اآلثار السلبية لظاهرة السرقات العلمية في جودة البحث التربوي العربي ,وبينت األساليب
المستخدمة في مجابهة السرقة العلمية والحد من الوقوع فيها ,وأخيرا قدمت مجموعة من
التوصيات التي يمكن أن تسهم في الحد من تلك اآلفة ومعالجتها ومن أبرزها:
 ضرورة تعريف الباحثين بخطورة االنتحال والسرقات العلمية ,وسن القوانين والتشريعات,
وتفعيل قوانين الملكية الفكرية كوسيلة ردع وحماية قانونية.
 نشر ثقافة األمانة العلمية والنزاهة األكاديمية بين الطلبة من خالل تنظيم الندوات والمؤتمرات
وورشات العمل ,السيما تلك التي تتطرق لمواضيع حقوق المؤلف واألمانة العلمية ,ولفت انتباه
الطلبة إلى العقوبات المفروضة على حاالت السرقة العلمية.
الكلمات المفتاحية :السرقات العلمية ,جودة البحث التربوي العربي
* أستاذ يف قسم أصول الرتبية  -عميد كلية الرتبية  -جامعة املنوفية  -مصر.
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Fighting Scientific Plagiarism as an Approach to Achieve
the Quality of Arab Educational research in Information
Age.
Prof. Dr. Jamal Ali Aldhashan
Foundations of Education Department
Faculty of Education.
AL-Manoufieh University.

Abstract
The present paper aimed at shedding light on the
phenomenon of plagiarism. It offered a definition of the concept
of scientific plagiarism and showed its phenomena in the age of
information. It also revealed the most important effects of the
phenomenon of plagiarism in the quality of the Arab educational
research and showed the used techniques in facing the scientific
plagiarism and limiting its occurrence. Finally, the paper offered
a set of recommendations which contribute to avoid this problem
and treat it, the most important:
- The necessity of acknowledging the researchers with the danger
of plagiarism, and setting rules and regulations and activating the
laws of intellectual possession as a means of defence and legal
protection .
- Spreading the culture of scientific and academic honesty among
students through organizing forums, conferences and workshops
,especially those which deal with the topics of authors' rights and
scientific honesty ,and drawing students' attention to the imposed
punishment on the states of the scientific plagiarism.
Keywords: Scientific
Educational research.
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 .1تمهيد:
انتشرت يف اآلونة األخرية ظواهر عدة غري صحية يف جمال البحث العلمي ،ومن هذه الظواهر
ظاهرة السرقات العلمية بكل أشكاهلا وصورها اليت أصبحت من أخطر الظواهر السلبية اليت تعاين منها
اجملتمعات واملؤسسات اجلامعية والبحثية يف مصر والعامل العريب ،بل وأضحت من أبشع اجلرائم اليت تُرتكب
يف تلك اجملتمعات ،وصلت إىل حد وصفها البعض "احنطاطا ثقافيا وبلطجة فكرية" ،واختذت صورا
وأشكال عديدة ،فلصوص الكلمة والفكرة ل ينتهجون طريقة واحدة يف انتهاك حقوق امللكية الفكرية
لآلخرين ،بل ينتهجون طرائقا عديدة ،ظاهرة وخفية ،مباشرة وغري مباشرة ،ساذجة وذكية ،بل رمبا نسمع
عن طرائق جديدة مستحدثة يف ظل التقدم املتسارع يف تكنولوجيا املعلومات والتصالت ،...ولعل األثر
السيئ للسرقة لن يكون حمصورا لدى األجيال والطلبة بعدم جدية البحث العلمي والتحصيل الدراسي
فحسب ،بل سيكون أثره السيئ يف اجملتمع أكثر شدة وخطرا ،خصوصا إذا كان السارق أستاذا جامعيا
وعلى عاتقه تربية أجيال من الطلبة وتعليمهم ،فأي أجيال ترجى من هؤلء األساتذة؟.
ولعل من أبرز الدلئل على خطورهتا وانتشارها أهنا وصلت إىل حد أصبحت فيه قضية رأي عام،
فما ينشر كل يوم يف وسائل اإلعالم املختلفة من مادة صحفية ذات عناوين تقلق الرأي العام وتقلل من
ثقته واحرتمه للقيم العلمية واألخالقية للمؤسسات العلمية ،من أبرز تلك العناوين على سبيل املثال ل
احلصر" :السرقات العلمية ظاهرة العصر"" ،سرقة األحباث العلمية هتدد اجلامعات"" ،السرقات العلمية
قضية هتدد أمن املعلومات"" ،السرقات العلمية وأثرها يف ختلف الدول"" ،السرقات العلمية يف األوساط
األكادميية الظاهرة وعالجها"" ،السرقة العلمية ظاهرة متفاقمة تسيء إىل البحث العلمي"" ،جامعات مصر
األوىل عامليا يف السرقات العلمية والعامل يقاطعها"" ،وزير الثقافة" :مصر حتتل املرتبة األوىل على مستوى
العامل يف السرقات العلمية"" ،مثلث اخلطر الذي يه ــدد اجلامعات املصرية ،أهم أضالعه ،السرقات العلمية
ألحباث األساتذة"" ،سرقة البحوث والرسائل العلمي ...هل وصلت إىل حد الظاهرة؟"" ،حمالت لبيع
األحباث العلمية" ،"...األهرام يواصل محلة الكشف عن السرقات العلمية عرب ( )4مواقع للدوريات
العلمية وارتفاع عدد املخالفني إىل ( )56باحثا وأستاذا جامعيا"" ،دكتوراه للبيع :السرقات األدبية...
احنطاط ثقايف وبلطجة فكرية.
والواقع أن النتحال والسرقات العلمية ل يقتصر على أقطار دون أخرى ،فالتقارير الدولية تؤكد أن
هذه املسألة أوسع وأخطر مما يظن بعضنا ،وأهنا أخذت أبعادا خطرية يف سائر أحناء الدنيا ،فها هي
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صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية تؤكد استشراء هذه الظاهرة يف كيان اجملتمع الفرنسي ما محل اجلامعات
الفرنسية على استخدام برامج مكافحة النتحال ،وتقول الصحيفة إن السرقات الفكرية أصبحت "ظاهرة
حقيقية يف اجلامعات ،تُؤخذ من اآلن فصاعدا جبدية أكثر" ،وغري بعيد عن فرنسا ،جند اململكة املتحدة
تقرع ناقوس اخلطر من خالل صحيفتها "اإلندبندنت" اليت حت ّدثت عن "وباء النتحال" ،مشرية إىل تورط
رقم قياسي من الطلبة يناهز مخسني ألف حالة.
كما شهدت العديد من اجلامعات اجلزائرية حالت كبرية ومتعددة ،من السرقات العلمية ألعمال
منجزة من جامعات جزائرية أخرى أو من جامعات العامل العربية والدولية كله سواء بالنقل احلريف أو
بالرتمجة من اللغات األجنبية إىل العربية ،وهو ما دعا وزارة التعليم العايل والبحث يف اجلزائر إىل إصدار
العديد من التشريعات حملاربة تلك الظاهرة كان آخرها القرار رقم ( )399بتاريخ (\82جوان\)8105
الذي حيدد القواعد املتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها ،األمر الذي يدعو كل املهتمني
والغيورين على مصداقية التكوين والبحث العلمي اجلامعي إىل التفكري معا يف وضع اسرتاتيجيات عملية
دقيقة على غرار كل جامعات العامل املتطور للحد من هذه الظاهرة املسيئة لسمعة البحث العلمي يف
اجلامعة.
وشهدت بعض اجلامعات األردنية يف اآلونة األخرية ما يشري إىل استشراء ظاهرة السرقات العلمية
يف حبوث أعضاء هيئة التدريس أو طلبة الدراسات العليا ،حالت متعددة تكتشف (وأخرى كثرية يفلت
أصحاهبا من اكتشاف سرقاهتا) ،ويتم التحقيق فيها ويوجه إنذار للسارق ،ويبقى على رأس عمله يدرس
أعداد غفرية من الطلبة وينمي فيهم قيم ويعلمهم أصول البحث العلمي وأخالقياته اليت يفتقدها هو ،ويف
جمال الرسائل واألطروحات اجلامعية حدث ول حرج عن جتاوزات مهمة وعن نقل حريف وضعف يف التوثيق
وغياب األمانة العلمية ،من جانب آخر فإن وجود مكاتب متخصصة تقوم بكتابة الرسائل لطلبة املاجستري
والدكتوراه مقابل األجر املادي يضع ظالل كثرية وشكوكا أكثر عن جودة البحوث ،ومدى أهلية هؤلء
الطلبة لنيل درجات علمية مبوجبها ،بعض هؤلء اخلرجيني تراهم بعد خترجهم ميارسون ذات السلوكيات غري
العلمية يف حبوثهم وحبوث طلبتهم.
يف مصر ويف ظل انتشار تلك الظاهرة وحماولة القضاء عليها وجتنبها ،أعلنت وزارة التعليم العايل يف
مصر من خالل اجمللس األعلى للجامعات ،احلرب على تلك الظاهرة من خالل بدء تطبيق إجراءات
حماربة السرقات العلمية باجلامعات املصرية ،وتطبيق برامج كشف النتحال للمتقدمني للرتقيات ،وعلى
طالب املاجستري والدكتوراه باجلامعات املصرية مع السماح بنسبة ( )%86فقط كحد أقصى لالقتباس،
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وتقرر وضع من يثبت قيامه بعملية السرقة حتت طائلة القانون الذي قد يصل العقاب فيه إىل الشطب من
اجلامعة بالكامل ومنعه من التدريس يف أية جامعة ـ
إن خطورة انتشار ظاهرة السرقة العلمية تكمن يف أهنا ترفع من شأن السارق علميا ووظيفيا ،وقد
متنحه شهادة عليا كالدكتوراه ،وتصل به إىل مرتبة األستاذية ،وقد ترقى به إىل أعلى املستويات السياسية
والجتماعية ،وترتك هذه السرقات آثارا سيئة على السمعة العاملية للجامعات واملؤسسات العلمية احمللية
والوطن ككل ،السرقات العلمية إن وجدت يف جمتمع حبثي كانت دليال على تدين املستوى األكادميي
لألحباث واجلامعات ،كما أن انتشارها يؤثر سلبيا يف عمل الباحثني العلميني الشرفاء الذين جتدهم يعانون
معاناة شديدة يف ظل شح املوارد املالية للبحث العلمي ،وضعف التجهيزات العلمية ،ويقضون األيام
واألشهر والسنني يف عمل دؤوب مضن من أجل احلصول على نتائج جديدة تستحق النشر ،ما يطرح
التساؤل والشكوك عندهم عن جدوى البحث العلمي الصادق ،وتشجعهم سهولة القتباس وانتشاره على
انتهاج هذا األسلوب املشني وغري الطبيعي.
وعلى الرغم من أن السرقات العلمية ليست ظاهرة حديثة الظهور كما قد يتبادر إىل الذهن ،وإمنا
هي ظاهرة قدمية ،فقد ألف العديد من العلماء القدامى مؤلفات يف سرقات الشعراء والكتاب منذ عصر
التدوين ،وحفلت املؤلفات األوىل يف طبقات الشعراء والنقد األديب القدمي ،بالكثري من السجال حول هذا
املوضوع الذي أطلقت حوله الكثري من املفاهيم النقدية؛ مثل :السرقة والقتباس والتوارد والتضمني والتناص
وغريها ،إل أنه وبظهور وسائل التواصل احلديثة وشبكة اإلنرتنت أصبح األمر أكثر سهولة سواء من حيث
الوصول إىل البحوث والكتب ،أم من حيث اكتشاف السرقات عن طريق حمركات البحث اإللكرتونية.
فإذا كانت الشبكة العنكبوتية العاملية قد حققت حلما مل يكن متوقعا من قبل ،إل أهنا يف الوقت
جرت معها جملتمع املعلومات الرقمي العديد من املشكالت التشريعية واألخالقية والجتماعية ،من
ذاته قد ّ
حيث اخلصوصية واحلماية وحقوق امللكية الفكرية ،وبعض التجاوزات مبا يف ذلك السرقة والتجسس
واإلرهاب اإللكرتوين والتالعب باملعلومات ،وذلك نظرا لضخامة هذه الشبكة العمالقة ،وكوهنا شبكة حرة
بعيدة عن سيطرة دولة بعينها ،ومع تزايد استخدام اإلنرتنت ظهرت أمناط جديدة من التحديات مل تكن
معروفة من قبل ،وظهر جيل جديد من اجملرمني احملرتفني الذين ميتلكون املهارات واملعرفة التقنية ،وحيتاجون
بالتايل إىل أساليب ونظم خاصة للتعامل معهم ،ما زاد يف استفحال الظاهرة ،وجعل معها عددا من
املهتمني واملتخصصني يدقون ناقوس اخلطر ،نظرا لنعكاساهتا السلبية املباشرة على اجلامعات ومراكز
البحث العلمي ،واعتماد أعداد كبرية من الطلبة على اإلنرتنت يف تقدمي حبوثهم اجلامعية.
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إن األمر مل يقف عند جمرد تغيري بعض البيانات أو القتباس والنسخ اجلزئي القصري بل الدعاء
مبلكية حبث كامل منشور باللغة اإلنكليزية أو بعد ترمجته إىل اللغة العربية ،أو بأطروحة معتمدة على نتائج
مقتبسة بالكامل.
لقد انتشرت هذه السرقات بني الباحثني وطالب الدراسات العليا ،لسهوله النشر باللغة العربية ما
يغري الباحث برتمجة جممل أو جزء من البحث املنشور باللغة األجنبية والدعاء مبلكيته ،وهو أسلوب
شجعه عدم وجود آليات للكشف عن السرقات الفكرية عند الناشرين العرب ،وضعف أسلوب مراجعة
األقران ،وضعف املستويات العلمية للمراجعني العلميني ،وعدم ارتباطهم اليومي بالعلم العاملي ،وكذلك يف
ضعف اللغة األجنبية ،ويف عدم توفر املصادر وصعوبة الطالع عليها ،كما أن عدم وجود برامج لكشف
السرقة والنتحال بالعربية البالجياريزم " ،"Plagiarismجيعل من اكتشاف السرقات العلمية للمواضيع
املرتمجة للغة العربية عملية صعبة للغاية وحتتاج إىل وقت كبري ،ألن املواقع والربامج اإللكرتونية املوجودة
تكشف سرقات البحوث باللغة اإلجنليزية ،لكنها ل ختدم اللغة العربية بتاتا ،مشريا إىل أنه من الصعب بناء
قاعدة إلكرتونية عن األحباث العربية ،ألن األكادمييني العرب ل ينشرون حبوثهم أو أوراقهم العلمية على
اإلنرتنت ،ولذلك فإن اكتشاف السرقات العلمية العربية يأيت عرب اجتهاد من أساتذة اجلامعات ،ول يتم
كشف تلك السرقات بسهولة عرب تعريض البحث إىل برامج الكشف املوجودة على مواقع اإلنرتنت ألهنا
ل تدعم األحباث باللغة العربية.
إن األمر مل يقف عند طالب املاجستري والدكتوراه والبعض من صغار الباحثني ،ولكن األخطر أن
حراس البحث العلمي والقدوة واملشرفون على
ميتد إىل بعض األساتذة وأعضاء هيئة التدريس ممن هم ّ
حبوث شباب الباحثني وطالب الدراسات العليا ،إما بصورة مباشرة من خالل سرقة أفكار أو كتابات
اآلخرين ونسبها للذات دون ذكر املصادر ،أو بطريقة غري مباشرة من خالل املوافقة أو مباركة قيام طالبه
مبمارسة تلك الرذيلة ،وبتسرتهم على بعض الدخالء على احلقل العلمي نظري املال الذي حتول تدرجييا إىل
عصابات منظمة ميكن أن نسميها بلطجة فكرية وأدبية ،من خالل ما يعرف مبراكز خدمات الطالب أو
مكاتب إعداد رسائل املاجستري والدكتوراه واألحباث العلمية ،اليت انتشرت يف بالدنا العربية ،وأصبح
اإلعالن عنها متاحا يف األماكن واملواقع ،وقد ع ّدهتا اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد (نزاهة) باململكة العربية
السعودية من مراكز الفساد العلمي والسرقات العلمية ،وتركز يف عملها على إفساد الطالب.
والواقع أنه على الرغم من أمهية قضية السرقات العلمية وحيويتها بل وخطورهتا على جودة البحث
العلمي العريب ،فإهنا مل تنل ما تستحقه من املعاجلة ،فاألمر ل خيلو من وساطات حتاول تقدمي العتبارات
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اإلنسانية على املقتضيات العلمية ،وهو خلط يضر أكثر مما ينفع ،ويصيب مقتال يف مبادئ النزاهة واجلدارة
واإلنصاف ،بل إننا بذلك خنالف مبدأ تكافؤ الفرص حني نضع على قدم املساواة الباحثني اجلادين
واملجدين (وهم موجودون يف جامعاتنا وأغلبهم من املعيدين) ،وبني الباحثني الغشاشني أو اهلزيلني غري
ُ
ماسة إىل املزيد من
حاجة
يف
بأننا
يوحي
ما
ية،
ر
املص
اجلامعات
متنحها
علمية
درجة
فع
ر
بأ
ين
ر
اجلدي
ّ
الدراسات العلمية يف هذا الصدد اليت تسعى إىل إخضاع القضية للمنهج العلمي ،ومعاجلة حقوق املؤلف
يف ضوء التحديات املعاصرة ،ومصداقية البحث العلمي ونتائجه ،ويزيد األمر خطورة ،ما أكده أحد
الباحثني هذا اإلطار (أن تلك الظاهرة على الرغم من خطورهتا ،إل أهنا مل تنل الهتمام املطلوب من
اجلامعات ومراكز البحوث يف كل أحناء العامل ،ومل تنشر إل دراسات قليلة يف هذا اجملال وصل إىل حد
وصف ذلك بالفراغ املعريف يف التعامل مع تلك الظاهرة).
وانطالقا من أن تلك الظاهرة أصبحت تسيء إىل نبل الرسالة العلمية وتعمق أزمة اجلامعة ،يف
ظل انتشار ظاهرة النفالت يف منح درجيت الدكتوراه واملاجستري ،وسوء التحكيم العلمي للبحوث
والدراسات املقدمة للنشر وشكليته يف كثري من اجملالت واملؤمترات العلمية ،يضع على كل أستاذ جامعي
التزاما أخالقيا ومهنيا واجتماعيا ،أن يطرح هذا املوضوع للنقاش بني كل املهتمني والغيورين على مصداقية
التكوين والبحث العلمي اجلامعي من أجل التفكري معا يف وضع إسرتاتيجيات عملية دقيقة على غرار
جامعات العامل املتطور للحد من هذه الظاهرة املسيئة لسمعة اجلامعة والبحث العلمي.
إن خطورة تلك الظاهرة تقتضي من اجلهات املسؤولة يف وزارات التعليم العايل والبحث العلمي
إصدار تعليمات واضحة تتعلق بالسلوك العلمي وأخالقيات البحث ،حبيث تشمل مفهوم السرقة العلمية
والفكرية ،وسوء استخدام املعلومات العلمية وشروط التأليف واإلشارة إىل املعلومات املنشورة والقتباس،
وجيب أن تتضمن التعليمات عقوبات رادعة وحمددة ضد املخالفني ،إن سن التشريعات والقوانني واللوائح
اليت تنظم ذلك وحتدده ،يكون الغرض منها تقدمي توضيحات هبذا اخلصوص لردع القتباس غري املشروع
من أجل احلفاظ على النزاهة يف البحث العلمي واللتزام األخالقي يف املمارسات ،ألن مثل هذه
التعليمات تشكل ردعا لظواهر تسطيح البحث العلمي وتؤدي إىل زيادة الهتمام بالتفاصيل والبيانات
الدقيقة مبا يف ذلك دفع الباحث إىل تقدمي األدلة النوعية والكمية باستخدام التقنيات اإلحصائية وتزيد من
مصداقية الشهادات ونتائج البحث العلمي عند اجلمهور.
وستساعد هذه التشريعات والتعليمات والتوجيهات يف احلفاظ على أعلى املعايري األخالقية يف
جمال البحث العلمي ومنع املمارسات غري األخالقية من تلفيق وتزوير أو انتحال ،كما ستساعد هذه
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التعليمات على إضفاء صورة حسنة على اجلامعة ألهنا تظهر جديتها والتزامها يف عدم قبول أي نوع من
السلوك غري العلمي يف البحث أو النشر ،ولبد هلذه التعليمات من تقدمي عرض واضح عن السرقة العلمية
وما ميكن أن يؤدي الكشف عنها بالنسبة للباحث من عقوبة ،وجيب أن يعرف الباحث أن القتباس
املشروع جيب أن ل يتعدى بضعة كلمات أو عبارات قصرية ،وعندما يتعدى القتباس أكثر من هذا جيب
أن يوضع النص بني أقواس ويشار إىل املصدر األصلي ،ومن املهم للتعليمات أن تؤكد ضرورة عدم النشر
يف اجملالت الزائفة اليت تشجع النشر بدون مراجعة أقران وبدون التأكد من التزام الباحث بأخالقيات
البحث العلمي والسلوك العلمي يف مقابل أخذ أجور باهظة للنشر.
وإذا كانت األحباث العلمية يف جمال العلوم اإلنسانية قد شهدت تراجعا ملموسا يف السنوات
األخرية نظرا لنتشار ظاهرة النتحال والسرقات العلمية ،فأضحت أغلبية أحباث التخرج أو مقالت
الباحثني عبارة عن اجرتار ملا مت نشره سابقا فلم تضف جديدا ،كما صار ٌجلها ل حيرتم أهم مقومات
البحث العلمي املتمثل يف األمانة العلمية اليت تقتضي إسناد األفكار ألصحاهبا ،وعدم نقل أو اقتباس أية
فكرة دون اإلحالة يف اهلامش إىل مصادرها األساسية ،وقد يكون سبب عدم التزام بعض الباحثني
بأجبديات البحث العلمي بغري قصد نظرا للجهل بقواعد وأخالقيات البحث العلمي ،كما قد يكون
بقصد مما يستوجب تضافر اجلهود إلجياد آليات لكشف هذه املمارسات الالأخالقية ومعاقبة مرتكيبها.
الورقة احلالية تسعى إىل دراسة واقع تلك اآلفة اخلطرية ،مستعرضة املقصود بالسرقات العلمية
صورها ومظاهرها ،وأسباب انتشارها ،وما ميكن أن تسببه من هتديد جلودة البحث العلمي ،وبعض
املقرتحات للحد منها والتغلب عليها.

 .2المقصود بالسرقات العلمية وأبرز صورها ومظاهرها في عصر المعلوماتية:
 .0 .8املقصود بالسرقة العلمية:
السرقة العلمية مفهوم ينسب إىل من يقوم بالغش وانتحال أعمال غريه اإلبداعية أو العلمية،
ونسبها إىل نفسه ،فالنتحال العلمي أبرز صور السرقات العلمية ،وإن كانت تندرج حتته أعمال خمالفة
لألمانة العلمية يقوم هبا الباحثون األكادمييون لسيما املبتدئني منهم.
وكلمة ينتحل " "Plagiarizeمشتقة من كلمة لتينية تعين "اخلطف" ،واملنتحل هو خاطف
أفكار أو كلمات شخص آخر ،والتعريف احلديث لالنتحال ( )Plagiarismهو :السرقة األدبية (الفنية
أو املوسيقية) ،إنه الدعاء الكاذب بالتأليف "استخدام الكاتب إنتاجا فكريا لشخص ما على أنه إنتاج
شخصي" ،فإذا كتبت ورقة ما بعد أن ضمنتها شيئا أخذته من مصدر آخر وقدمته على أنه من إنتاجك،
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فإنك منتحل ،أو هو أخذ كتابات اآلخرين وإنتاجهم وادعاؤه لنفسك ،فالنتحال العلمي (أو كما هو
معروف يف األوساط العلمية واألكادميية واألدبية بـ " )"Plagiarismهو استخدام الكاتب أو املؤلف أو
الباحث كلمات أو أفكار أو رؤى أو تعبريات شخص آخر دون نسبها إىل هذا الشخص ،أو العرتاف
له بالفضل فيها ،والنتحال العلمي أيضا هو أن ينسب الشخص إىل نفسه أشياء ل فضل له فيها بغري
سند من الواقع ،والتعبري عن األفكار بأهنا بنات أفكاره وأهنا أصلية.
قد يكون النتحال متعمدا أو غري متعمد؛ ويكون متعمدا :عندما يقدم املتحدث أو الكاتب
كلمات أو أفكار شخص آخر على أهنا أعماله (وهو على علم بذلك) ،أما النتحال غري املتعمد :فهو
"الصياغة غري الواعية (غري املقصودة) ،وغري املتقنة لكلمات أو ألفكار شخص آخر" ،ويعد النتحال
املتعمد األكثر خطورة.
فالسرقة العلمية هي أن تأخذ كلمات أو أفكار أو أحباث غريك ،وتضعها يف عملك من غري
اإلشارة إليه وإىل عمله ،فتصبح كأهنا لك أنت ،وهذه سرقة بالتأكيد ،وخمالفة أخالقية تُعاقب املؤسسات
األكادميية والفكرية مرتكبيها ،ولعل ما ينقصنا تفعيل عقوبات جادة على من يفعل ذلك يف صحفنا،
قل من يسلم منها لألسف ،ناهيك عن املواقع اإللكرتونية.
وأقصد (القص واللزق) ،الذي أصبح عادة ّ
ويف الواقع مثة تعريفات كثرية للسرقة العلمية ،وإن كان املضمون واحد؛ من بينها:
 .0 .0 .8استخدام أعمال اآلخرين ،العلمية أو اإلبداعية والدعاء بأهنا من إنتاج الباحث نفسه ،هي
استخدام اخرتاعات الغري وأعماهلم األدبية ،وتضمينها يف األحباث دون ذكر صاحبها ومنتجها األصلي.
 .8 .0 .8السرقة العلمية هي :استخدام أفكار اآلخرين وأعماهلم العلمية أو األدبية بصورة أو بأخرى
(نقل نصي ،نسخ ولصق) ،وتبنيها دون اإليعاز أو نسبها لصاحبها األصلي.
 .8 .8صور ومظاهر السرقة العلمية:
 .0 .8 .8حدد القرار رقم ( )399الصادر بتاريخ (\82جوان\ )8105لوزارة التعليم العايل والبحث
العلمي يف اجلزائر السرقة العلمية يف كل عمل يقوم به الطالب أو األستاذ الباحث أو األستاذ الستشفائي
اجلامعي أو الباحث الدائم أو كل من يشارك يف عمل ثابت لالنتحال وتزوير النتائج أو غش يف األعمال
العلمية املطالب هبا أو يف أي منشورات علمية أو بيداغوجية أخرى ،وهلذا الغرض ،تع ّد السرقة علمية يف
كل مما يأيت:

011

مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس .….................المجلد السادس عشر  -العدد الرابع 8102 -

 .0 .0 .8 .8اقتباس كلي أو جزئي ألفكار أو معلومات أو نص أو فقرة أو مقطع من مقال منشور أو
من كتب أو جمالت أو دراسات أو تقارير أو من مواقع الكرتونية أو إعادة صياغتها دون ذكر مصدرها
وأصحاهبا األصليني.
 .8 .0 .8 .8اقتباس مقاطع من وثيقة دون وضعها بني شولتني ودون ذكر مصدرها وأصحاهبا األصليني.
 .9 .0 .8 .8استعمال معطيات خاصة دون حتديد مصدرها وأصحاهبا األصليني.
 .4 .0 .8 .8استعمال برهان أو استدلل معني دون ذكر مصدره وأصحابه األصليني.
 .6 .0 .8 .8نشر نص أو مقال أو مطبوعة أو تقرير أجنز من طرف هيئة أو مؤسسة وع ّده عمال
شخصيا.
 .5 .0 .8 .8استعمال إنتاج فين معني أو إدراج خرائط أو صور أو منحنيات بيانية أو جداول إحصائية
أو خمططات يف نص أو مقال دون اإلشارة إىل مصدرها وأصحاهبا األصليني.
 .7 .0 .8 .8الرتمجة من إحدى اللغات إىل اللغة اليت يستعملها الطالب أو األستاذ الباحث أو األستاذ
الستشفائي اجلامعي أو الباحث الدائم بصفة كلية أو جزئية دون ذكر املرتجم واملصدر.
 .2 .0 .8 .8قيام األستاذ الباحث أو األستاذ الباحث الستشفائي اجلامعي أو الباحث الدائم أو أي
شخص آخر بادراج امسه يف حبث أو أي عمل علمي دون املشاركة يف إعداده.
 .3 .0 .8 .8قيام الباحث الرئيسي بادراج اسم باحث آخر مل يشارك يف إجناز العمل بإذنه أو دون إذنه
بغرض املساعدة على نشر العمل استنادا لسمعته العلمية.
 .01 .0 .8 .8قيام األستاذ الباحث أو األستاذ الباحث الستشفائي اجلامعي أو الباحث الدائم أو أي
شخص آخر بتكليف الطلبة أو أطراف أخرى بإجناز أعمال علمية من أجل تبنيها يف مشروع حبث أو
إجناز كتاب علمي أو مطبوعة بيداغوجية أو تقرير علمي.
 .00 .0 .8 .8استعمال األستاذ الباحث أو األستاذ الستشفائي اجلامعي أو الباحث الدائم أو أي
شخص آخر أعمال الطلبة ومذكراهتم كمداخالت يف امللتقيات الوطنية والدولية أو لنشر مقالت علمية
يف اجملالت والدوريات.
 .08 .0 .8 .8إدراج أمساء خرباء وحمكمني كأعضاء يف اللجان العلمية للملتقيات الوطنية أو الدولية أو
يف اجملالت والدوريات من أجل كسب املصداقية دون علم أو موافقة أو تعهد كتايب من قبل أصحاهبا أو
دون مشاركتهم الفعلية يف أعماهلم.
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مما سبق يتضح أن للسرقة العلمية صورا كثرية ،ختتلف يف الكم والكيف ،إذ ميكن أن جند باحثا مل
يقع يف النتحال وحسب ،بل نقل فقرة كاملة من مرجع علمي دون أن يعرف به ،وباحثا علميا آخر نقل
مجلة ذكر مصدرها ومل يضعها يف عالمة تنصيص ،ومل ينظم رسالته وقت كتابتها ،كما قد يلجأ بعض
الباحثني إىل إجراء بعض التغيريات الشكلية لعنوان رسالته أو دراسته ،وقد يسطو البعض على اإلطار
النظري والدراسات لباحثني سابقني دون أن يكلف نفسه عناء البحث ودقته ،خباصة مع توافر وانتشار
أجهزة الكومبيوتر وخدمات البحث على شبكة اإلنرتنت ،وذلك دون مراعاة لقواعد البحث العلمي
املتعارف عليها وأصوله وأخالقياته.
 .8 .8 .8وبصورة عامة يتفق الكثريون على أن أبرز صور السرقة العلمية تتمثل فيما يلي:
 .0 .8 .8 .8الستنساخ :يتم فيه تقدمي عمل اآلخرين بكامله على انه عمل للفرد ،إن أشنع أنواع
السرقات العلمية على اإلطالق ،هو قيام الباحث السارق بسرقة الكتاب أو البحث بكامله ،وقد يظن
بعضهم أن أحدا ل جيرؤ على ذلك ،واحلق غري ذلك ،فقد تكرر كثري قيام أحدهم بكتابة امسه مكان اسم
املؤلف األصلي وإعادة طباعة الكتاب يف دار جديدة ويف بلد أخرى ،وهبذا يصبح للكاتب السارق كتابا
مل يكتب فيه كلمة واحدة اللهم إل امسه.
 .8 .8 .8 .8النسخ :يتم فيه نسخ أجزاء كبرية من مصدر حمدد دون ذكر املصدر.
 .9 .8 .8 .8الستبدال :يتم فيه نسخ قطعة نصية بعد تغيري بعض الكلمات الرئيسية مع احلفاظ على
املعلومات األساسية للمصدر وعدم اإلشارة إليه.
 .4 .8 .8 .8املزج :يتم فيه مزج أجزاء من مصادر عديدة دون ذكر املصدر.
 .6 .8 .8 .8التكرار :يتم فيه نسخ من كتابات الفرد السابقة دون ذكرها.
 .5 .8 .8 .8املزيج :وهو دمج مقاطع نصية ذكر مصدرها بشكل صحيح مع مقاطع أخرى مل يذكر
مصدرها ،إن من أهم صور السرقات املباشرة واملتعارف عليها؛ إدخال املؤلف فقرة أو عدة فقرات كاملة
 من مؤلف آخر -إىل النص ،دون أن يذكر اسم املؤلف األصلي ،فقد يبدأ الكاتب السارق املقالةبفكرته وبكالمه وسرعان ما حيشر داخل مقالته عدة فقرات خلسة من مؤلف آخر ،حبيث تبدو للقارئ
وكأهنا من بنات أفكار الكاتب.
 .7 .8 .8 .8السرقة بالرتمجة :وهي ترمجة احملتوى للغات أخرى واستخدامه دون اإلشارة إىل املصدر
األصلي ،فهذا نوع آخر من السرقات العلمية يقوم به لصوص الكلمة ،وذلك برتمجة نص أجنيب – مقال
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كان أو حبثا أو رواية – إىل لغة أخرى على أساس أنه عمل من إنتاجه ل مرتجم ،وبذلك يأكل حق
املؤلف األصلي صاحب الفكرة األصلية واملادة األساسية.
 .3األسباب إلى أدت إلى انتشار السرقات العلمية في المجتمعات العلمية العربية:

كثريا ما نتساءل عن األسباب الكامنة وراء السرقة العلمية ،وملاذا جيب علينا معرفة تلك األسباب؟
إن حتديد العوامل اليت تسهم أو تشجع على الحتيال العلمي مفيد لوضع احللول والتدابري
الوقائية ملكافحته وقد أشارت دراسات عديدة إىل عوامل عديدة تقف وراء ذلك ،ومن أهم تلك العوامل
ما يلي:
 .0 .9العوملة وثورة التصالت اليت سهلت عملية السرقة والنتحال ودولته األمر الذي جعل هذا الفساد
داء عامليا عميق اجلذور مستعصيا على املكافحة والعالج بصورة فردية ،وهو ماحيتم ضرورة العمل اجلماعي
والتعاون الدويل ملكا فحته.
 .8 .9عدم مترس بعض الباحثني وجهلهم مبنهجية البحث العلمي وأصوله ومتطلبات النزاهة األكادميية؛
أي عدم معرفة الطالب بالطرائق واملناهج الصحيحة إلجناز البحوث العلمية وفقا لقواعد األمانة العلمية
والنزاهة األكادميية اليت جتنبه ارتكاب جرمية السرقة العلمية ،ونتيجة جهله بتلك القواعد واملنهج يقع عن
غري قصد يف فخ السرقة العلمية.
 .9 .9الرغبة الشديدة لدى األكادمييني غري امللتزمني بالنزاهة العلمية يف احلصول على الرتقية العلمية ،أو
حماولة احلصول على نتائج إجيابية مهمة بطرق ملتوية لسرعة نشرها للحصول على الدرجة ،أو على موقع
أكادميي يف مؤسسات اجلامعة ومراكز البحوث ،أو ضغط املنافسة للحصول على دعم مايل للبحوث يف
أقرب وقت ممكن وما يتبعها من مكاسب شخصية واجتماعية ووظيفية.
 .4 .9الختالف يف تعريف السرقات والنتحال العلمي وحدودها وما يقع حتتها من بلد إىل آخر ،ومن
ختصص إىل آخر ،ومن موضوع إىل موضوع آخر ،وهو ما يشكل صعوبة يف حصر حالت النتحال
والسرقات العلمية.
 .6 .9الضغط من الداعم املايل لتحقيق النتيجة املرجوة أو املتوقعة يف حال دعم البحوث من قبل
الشركات (كشركات األدوية مثال) أو اخلضوع هلا بتقدمي نتائج حبوث تساعدها يف تسويق منتجاهتا مع أهنا
قد ل تتفق مع املعايري العلمية النزيهه.
 .5 .9الرتكيز على الكم أكثر من الكيف عند تقييم الباحثني من قبل اجلهات املستخدمة كرتكيز على
عدد البحوث املنشورة دون اهتمام كاف جبودة البحوث أو القيمة العلمية للمجلة املنشورة فيها.
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 .7 .9عدم نزاهة بعض حمكمي البحوث أو قلة خربهتم العلمية يف التحكيم.
 .2 .9عدم وجود دائرة أو مؤسسة ميكن أن يتصل هبا املبلغون عن الفساد يف جمال البحث العلمي أو
ختوفهم من عواقب اإلبالغ عن الفساد يف جمال البحث العلمي ممن يفوقهم درجة وظيفية.
 .3 .9الرغبة يف احلصول على الشهرة ونقص عام يف الستقامة األخالقية واللتزام بأخالقيات البحث
العلمي النزيه.
 .01 .9فشل املؤسسات البحثية واجلامعات يف تعزيز النزاهة العلمية وتوفري بيئة مناسبة إلنتشارها.
 .00 .9ضعف دور وسائل اإلعالم املختلفة؛ وخاصة العربية منها يف إبراز الفساد يف جمال البحث
العلمي والكشف عنه وحماربته.
 .08 .9وكالت التمويل املايل لبحوث متنح دعما ماليا إىل اجلامعات وغريها على الرغم من عدم امتالك
هذه األخرية لربنامج دعم النزاهة العلمية.
ويف ضوء ذلك يتضح أنه مثة أسباب حمتملة لنتشار تلك الظاهرة يف اجملتمعات العربية تتمثل يف
تدين املهارات البحثية اللغوية ،وعدم وجود وعي خبطورة العملية ،وإدراك أن ل عقوبات وصعوبة الكشف،
رمبا بسبب غياب الثقافة املتعلقة بامللكية الفكرية ،وعدم املقدرة على التفريق بني ما ميكن استخدامه بدون
توثيق وما ل جيوز ،وعدم معرفة الكيفية املثلى لالقتباس والتوثيق.
 .4اآلثار السلبية للسرقات العلمية في جودة البحث التربوي العربي:

يعد البحث العلمي النزيه ،الوسيلة الوحيدة واألجنع ،اليت من شأهنا الوصول للكشف عن كل
حقيقة جمهولة ،وإجياد حلول ملختلف اإلشكالت والتحديات اليت يطرحها الواقع ،إل أن احلقيقة تتوه،
واحللول تتحول إىل إشكالت يف حد ذاهتا ،عندما يتحول الباحث (أستاذا ،أو طالبا) إىل جمرم أكادميي ل
يبذل أدىن جهد للوصول إىل املعلومة بل يتسلق ،ويتطفل ،وينتحل ،ويسرق ،ويزور أحباثا وجهودا أكادميية
وصل إليه باحثون آخرون ،لينخر عصارة أحباثهم ،ويدعي أقواهلم ونتائجهم وتوصياهتم.
إن لنتشار السرقات العلمية آثارا سلبية عديدة من بينها ،أهنا ميكن أن تؤدى إىل إصابة الباحثني
بالسلبية واليأس واإلحباط الذي ميكن أن يقضي على إمكانية القيام بالبحث العلمي النزيه ،وجيعل الباحث
ل يبايل من أين أتى باملعلومة ،ول مبصدرها ،وتنشأ عقليات ضعيفة علميا ،ومضرة فكريا ،ويكون نتاجها
فراغ األمة من كل عقلية حبثية جادة وموضوعية وأمينة ،وبقتل موهبة اإلبداع والتنافس والعمل اجلاد ،فمن
ملك املال فقد ملك العلم أيضا ،وإن كان بالشراء والبيع ،ما يزهد الباحثني الناهبني يف التفوق والتنافس
واإلبداع ،إضافة إىل أن انتشار تلك الظاهرة جيعل اجملتمع يستمرئ السرقة ويتعودها.
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فال ميكن أن يصل البحث العلمي إىل اهلدف املنشود ،ولن حيقق الفائدة املرجوة إل إذا مت إعداده
بطريقة سليمة ونظيفة خالية من أي إخالل ميس بقدسيته ونزاهته وموضوعيته ،مع تقدير اجلهود الفكرية
تدمر مسار البحث
السابقة واحرتامها وعدم نسبها إىل الذات ،فمن شأن التساهل مع السرقة العلمية أن ّ
برمته.
العلمي ّ
إن خطورة انتشار ظاهرة السرقة العلمية تكمن يف أهنا ترفع من شأن السارق علميا ووظيفيا ،وقد
متنحه شهادة عليا كالدكتوراه ،وتصل به إىل مرتبة األستاذية ،وقد ترقى به إىل أعلى املستويات السياسية
والجتماعية ،وترتك هذه السرقات آثارا سيئة على السمعة العاملية للجامعات واملؤسسات العلمية احمللية
والوطن ككل ،السرقات العلمية إن وجدت يف جمتمع حبثي كانت دليال على تدين املستوى األكادميي
تأخر
لألحباث واجلامعات ،فواقع مؤسساتنا اجلامعية العربية من زاوية السرقات العلمية ،يعد من أسباب ّ
تصنيفها يف قائمات أفضل اجلامعات يف العامل ،كما أن انتشارها يؤثر سلبيا على عمل الباحثني العلميني
الشرفاء الذين جتدهم يعانون معاناة شديدة يف ظل شح املوارد املالية للبحث العلمي ،وضعف التجهيزات
العلمية ،ويقضون األيام واألشهر والسنني يف عمل دؤوب مضن من أجل احلصول على نتائج جديدة
تستحق النشر ،ما يطرح التساؤل والشكوك عندهم عن جدوى البحث العلمي الصادق ،وتشجعهم
سهولة القتباس وانتشاره على انتهاج هذا األسلوب املشني وغري الطبيعي ،األمر الذي يتطلب ضرورة
البحث عن األساليب واآلليات ملواجهته واحلد من الوقوع فيه.
 .5أساليب مجابهة السرقة العلمية والحد من الوقوع فيها:

إن أساليب مواجهة السرقات العلمية والفكرية ل تصدر من جهة ،أو مجاعة بعينها ،وإمنا حتتاج
إىل تضافر الكثري من اجلهود وأعمال كل القائمني على تنظيم أو تطوير أو حىت القرب من اجملالت
األكادميية ،جمالس إدارة اجلامعات ،واألقسام العلمية ،واألساتذة ،والباحثني أنفسهم ،باإلضافة إىل الدور
الجتماعي فكلهم يتأثرون بالسرقات العلمية والفكرية ،ومن املهم أن يثمر تعاوهنم يف إنتاج طرائق جديدة
حتد من السرقات العلمية والفكرية ،وميكن أن يتم ذلك من خالل جمموعة من األساليب والطرائق املهمة
واألكثر فاعلية يف مواجهة السرقات العلمية واألدبية والفكرية؛ ومنها ما يلي:
 .0 .6تعريف الباحثني وطالب الدراسات العليا خبطوات البحث العلمي الرصني ومتطلباته وأخالقياته
مدخال لتجنب الوقوع يف السرقات العلمية:
وميكن أن يتم ذلك من خالل إدراج مبادئ البحث العلمي وأخالقياته ضمن املقررات يف سنوات
الدراسة اجلامعية والدراسات العليا ،أو من خالل منهج أكادميي يف سنوات التمهيدي أو يف أثناء الدراسة
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اجلامعية يعرف طلبة اجلامعات والدراسات العليا ويدرهبم ويكسبهم مهارات النزاهة األكادميية واألمانة
العلمية وأخالقياهتا مع التوعية خبطورة النتحال والسرقات العلمية وتأثريها يف الباحث واجملتمع ،وتوضيح
طرق مواجهتها واآلثار املرتتبة على ذلك ،مع عدم التغافل عن تأثري السرقات العلمية والتقليل من خطورهتا
على التعلم واألحباث العلمية ككل ،السرقات العلمية ختص كل من يطلب منه يف يوم أو مكان ما القيام
بإعداد حبث علمي منظم ل حبث اكادميي خاص برسالة املاجستري أو الدكتوراه فحسب.
كما ميكن الهتمام بنشر ثقافة أخالقيات البحث العلمي وتعزيزها ،وذلك عن طريق ندوات
ومؤمترات وورش عمل ،يتم من خالهلا تقدمي مناذج من املخالفات اليت يقع فيها بعض الباحثني وكيفية
جتنب الوقوع فيها ،وتشكيل جلنة يف كل جامعة هتتم برصد حالت املخالفات وكيفية التعامل معها واختاذ
اإلجراءات حياهلا.
 .8 .6سن القوانني والتشريعات الناجزة للحد من السرقات ومعاقبة املخطئ:
من أقدم اساليب وطرق التصدي للسرقات العلمية والفكرية هي العقوبات القانونية ،وسن
التشريعات اجلديدة للحد من السرقات العلمية ،فكما يقال "من أمن العقوبة أساء األدب" فالعقوبات يف
اجلامعات يف مصر مثال تبدأ من التحذير ورفض البحث مرورا باجملالس التأديبية وصول إىل ما تتخذه
اجملالس التأديبية من إجراءات قوية؛ ومنها :رفض البحث أو شطب اسم الباحث العلمي من سجالت
طلبة الدراسات العليا باجلامعة ،ول تقف العقوبة القانونية عند هذا احلد بل يف بعض احلالت ختاطب
اجلامعة اجلامعات األخرى لعدم قبول الباحث ورفض أوراقه حني اللجوء إىل جامعة أخرى ،فال حصانة
ألحد تثبت عليه السرقة األكادميية مهما عال شأنه أو بلغ منصبه.
والواقع أنه يف ظل انتشار تلك الظاهرة واستفحاهلا حتتاج املؤسسات العلمية والبحثية -خصوصا
العربية منها -إىل سن املزيد من القوانني والتشريعات والعقوبات على من ينال من شرف البحث العلمي
من خالل السرقة العلمية والفكرية.
 .9 .6املشاركة اجملتمعية يف مواجهة السرقات العلمية:
التصدي للسرقات العلمية والفكرية ل يتحقق من غري تطبيق القاعدة اليت تقول "إن البحث
العلمي ما هو إل جمهود اجملتمع ككل" ،فاجملتمعات املتقدمة تعي دورها يف البحث العلمي ،وعلى اجملتمع
ككل أن يعرف ما الضرر والتأثريات القوية للسرقة العلمية ،ومن السهل أن حيد اجملتمع من السرقات
العلمية إذا ما رىب جيال يبغض هذه األفعال املخالفة لألمانة العلمية وميقتها.
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إن السرقات العلمية جرمية أخالقية يف املقام األول قبل أن تكون جرمية علمية؛ لذلك كان من
املهم للغاية أن نتشارك (باحثني ،وجمتمعا) مسؤولية التصدي لالنتحال والسرقات الفكرية يف البحث
العلمي.
 .4 .6تطوير برامج وتقنيات تكنولوجية جملاهبة السرقات العلمية:
ميكن أن يتم ذلك من خالل إتاحة الربامج احلاسوبية املتعلقة بكشف السرقات العلمية وتطويرها
مع احلرص على توفري قواعد بيانات شاملة لكل اإلنتاج العلمي العريب منشورة إلكرتونيا.
فكثرية هي الربامج واملواقع املساعدة للباحثني وأساتذة اجلامعات يف التخصصات العلمية املختلفة
يف معرفة النتحال ومواضع الستالل والسرقات العلمية يف األحباث ورسائل املاجستري والدكتوراه ،فربجميات
كشف السرقات العلمية هي مواقع إنرتنت أو برامج حاسوب جمانية أو مدفوعة تعمل على كشف
السرقات العلمية والنتحال من خالل املقارنة بني الكثري من األحباث واجلذور اللغوية ،فربامج كشف
السرقات العلمية تطورت منذ التسعينيات إىل وقتنا احلاضر.
ويف هذا اإلطار لبد من اإلشارة إىل أنه توجد طريقتني لكشف السرقات العلمية؛ األوىل :عن
طريق الكشف بالبحث عن النصوص باستخدام حمركات البحث لبيان مدى مطابقتهما للنص املنقول منه،
والطريقة األخرى :تعتمد على استخدام برجميات متخصصة لكشف السرقات العلمية.
 .6التوصيات:

يف ضوء ما مت تناوله حول تلك اآلفة ،ميكن تقدمي جمموعة من التوصيات اليت يعتقد أهنا ميكن أن
تسهم يف جتنب تلك اآلفة ومعاجلتها من أبرزها ما يلي:
 .0 .5ضرورة تعريف الباحثني خبطورة النتحال والسرقات العلمية وسن القوانني والتشريعات وتفعيل
قوانني امللكية الفكرية كوسيلة ردع ومحاية قانونية واستخدام الربجميات اإللكرتونية كآلية حامسة والتوعية
العلمية واألخالقية وترسيخ فكرة األمانة العلمية.
 .8 .5تدريب الباحثني على أسس البحث العلمي ومنهجيته ،وتأكيد ضرورة اللتزام بذكر مصادر مجيع
املعلومات املستخدمة يف البحث ،ونسبتها إىل صاحبها ،وتوثيقها يف اهلوامش ،ويف قائمة املراجع.
 .9 .5نشر ثقافة األمانة العلمية والنزاهة األكادميية بني الطالب يف املراحل اجلامعية األوىل وطالب
الدراسات العليا من خالل تنظيم الندوات واملؤمترات وورشات العمل واأليام الدراسية ،لسيما تلك اليت
تتطرق ملواضيع حقوق املؤلف واألمانة العلمية ،ولفت انتباه الطلبة منذ البداية إىل العقوبات املفروضة على
حالت السرقة العلمية.
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 .4 .5وضع ميثاق أخالقي عام على مستوى اجلامعات املصرية يشتق منه مدونة سلوك داخل كل جامعة
يف ضوء التخصصات العملية وتوجهاهتا البحثية واجملتمعية.
 .6 .5التفعيل الصارم لنصوص العقوبات اخلاص بالسرقات العلمية وعدم األمانة العلمية يف قانون
اجلامعات احلايل وتأكيدها عند التعديل والتطوير.
 .5 .5توفري قواعد بيانات تتضمن البحوث والرسائل العلمية باجلامعات ومراكز البحوث بالدول العربية
ونشرها إلكرتونيا على الشبكة العنكبوتية.
 .7 .5التطوير الدائم املستمر لربامج وتقنيات كشف النتحال مبا يتناسب وطبيعة البحوث يف كل
ختصص جملاهبة السرقات العلمية وكشف مرتكبيها.
 .2 .5تعزيز الرقابة على جودة الرسائل العلمية يف مجيع مراحلها ،وضمن تعزيز تلك الرقابة جيب أن توفر
حرا إىل مجيع الرسائل العلمية.
اجلامعات ومراكز البحوث وصول ّ
 .7اخلامتة؛ اآلثار السلبية للسرقة العلمية على اجملتمع األكادميي:
وأخريا؛ فإننا نرى أن ظاهرة السطو العلمي تع ّد نذير شؤم وجرس إنذار لهنيار املراكز البحثية
واجلامعات يف عاملنا العريب ،ونستطيع أن نذكر ما ميكن أن تسببه هذه الظاهرة من أثر يف اجملتمع األكادميي
على النحو التايل:
 .0 .7سوف تؤدي ظاهر السرقات العلمية إىل حصول باحثني على درجات علمية ل يستحقوهنا.
 .8 .7وجود عناصر فاسدة دخيلة يف اجملتمع األكادميي ،تفسد فيه أكثر مما تصلح.
 .9 .7اعتالء تلك العناصر الفاسدة –دون شك– مناصب إدارية حساسة يف الوسط العلمي ،ما جيعل
البحث العلمي ألعوبة يف أيدي جمموعة من اللصوص والنتهازيني.
 .4 .7يتتلمذ على أيدي هؤلء طالب وباحثون ،وفاقد الشيء ل يعطيه ،فلن ُخيّرج هؤلء اللصوص إل
على شاكلتهم يف األغلب ،إذا كيف يستقيم الظل والعود أعوج؟!.
 .6 .7ارتفاع معدلت الفساد املايل واإلداري يف اجملتمع األكادميي ،وبالتايل يصبح اجملتمع ألكادميي هيئة
فاسدة ل تفيد إن مل تضر ،واهلل املستعان.
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المراجع
أوباري ،احلسني 5 .من أفضل أدوات اكتشاف النتحال العلمي (البالجياريزم) .مت اسرتجاعه من
املوقعhttps://www.neweduc.com/%d8%a3%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%aa-:
-%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d9%81

اجلزائري ،أبو عبد األكرم .صور من السرقات العلمية يف اجملتمع العلمي والثقايف .مت اسرتجاعه من املوقع:
http://majles.alukah.net/t36595

حامت ،أشرف .اجلامعات املصرية تعلن احلرب علي لصوص رسائل املاجستري والدكتوراه .مت اسرتجاعه من
املوقع:
http://www.60minuteseeg.com/2016/05/18/88626/%d8%aa%d9%81%d8%
%a7%d8%b5%d9%8a

اخلطيب،

أمحد.

النتحال

(.)Plagiarism

مت

اسرتجاعه

من

املوقع:

http://www.edutrapedia.illaf.net/arabic/show_article.thtml?id=20

اخلصاونة ،أنيس .البحث العلمي وانتشار السرقات البحثية يف اجلامعات األردنية .مت اسرتجاعه من املوقع:
http://amad.jo/permalink/8813.html

اخلريف ،رشود .إسهامات جامعة امللك سعود يف تعزيز النزاهة العلمية .مت اسرتجاعه من املوقع:
http://today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=418394

الدهشان ،مجال .السرقات العلمية ُهتدد األمن الفكري العريب .مت اسرتجاعه من املوقع:
https://www.albawabhnews.com/2124382

دواح ،حسن .)8106( .أوجه الفساد يف جمال البحث العلمي :األنواع ،األسباب ،النعكاسات،
منتددى الشراكة اجملتمعية يف جمال البحث العلمي النزاهة العلمية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية 5-6( ،مايو).91-03 ،
السيد ،داليا .األمانة العلمية وفريوس التالص العلمي .مت اسرتجاعه من املوقع
https://vb.tafsir.net/tafsir30107/#.WoorcGeYPIU
الشاعر ،صاحل .سبل منع النتحال العلمي والتزوير جبامعاتنا العربية .مت اسرتجاعه من املوقع:
https://www.scidev.net/mena/communication/opinion/Arab%20universitie
s%20development-corruption.html
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عبد العزيز ،سامي .)8106( .يف معىن «البالجياريزم» .منتدى الشراكة اجملتمعية يف جمال البحث
العلمي النزاهة العلمية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 5-6( ،مايو).009-017 ،
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي .)8105( .القرار رقم ( )399بتاريخ (\82جويلية\.)8105
القواعد املتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها ،اجلزائر.
مرسى ،سعيد .اجلرمية العلمية والسوق السوداء لتجارة األحباث العلمية ،مت اسرتجاعه من املوقع:
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/30382.html

ياسني ،طالب .)8107( .جرمية السرقة العلمية وآليات مكافحتها يف اجلامعة اجلزائرية يف ضوء القرار رقم
( .)399أعمال امللتقى املشرتك حول األمانة العلمية والذي نظمه مركز جيل البحث العلمي
بالعاصمة اجلزائرية.)7/00( ،
أبرز صور السرقة العلمية املنتشرة يف الوسط األكادميي .مت اسرتجاعه من املوقع:
https://wefaak.com/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D8%B5%D9%88%D
-8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9

أساليب جماهبة السرقة العلمية وطرق حتد من الوقوع فيها .مت اسرتجاعه من املوقع:
-https://wefaak.com/%d8%a3%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a8
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